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( 1 ) 
。幽L..'
人間福祉学
表 1 糖尿病群における臨床所見 (血糖コ ントロール別比較)
良好群 不良群 糖尿病全員 健常群
人数(男，女) 9(5，4) 26(9，17) 67 (29，38) 87 (31，56) 
年齢(歳) 14.2+2.7 13.6+2.9 13.0+3.7 11.0+4.6 
発病時年齢(歳) 9.1十4.2 7.5+3.3 7.5+3.4 一
催病年数〈年) 4.9:t3.7 5.3+3.6 4.9+3.6 一
身長体重比(%) 103.0+10.8 101.2+10.5 102.2十 11.3 99.7+12.0 
尿糖陽性者率(%) 。 100 20.9 。
尿蛋白陽性者率(%) 。 23.1 16.4 . 1.5 
空腹時血糖値(mg/dl) 98.4+21.6 308.9+124. 238.5+123.4 60---110 * 
HbAlc(%) 7.4+0.7 11.7+1.6 9.9+2.0 3.5--6.5 * 
フノレクトサミン 306.9+51.5 490+724 402.2+99.2 210---300 * 
(μmol/dl) 
*;文献値
良好群 ;血糖値<140mg/dl， HbAlc< 9 %，フルクト サミン<380μmol/dl 
不良群;血糖値ミ140mg/dl， HbA I C孟9%，フルクトサミンミ380μmol/dl
らにペーノマークロマトグラフイーで 1ー メチルヒスチヂ
























( 2 ) 
れている 1)。しかし尿中 3MH値は肉，魚由来の食事
性3MI-I摂取の影響を受ける。内因性の 3MHと食事
性の 3MHを判別する指標として， 1 MHが役にたち
3MHと同時に測定した 1MHが基礎値 (11.0μg/ 
mgCr)以下の時の 3MH値は筋蛋自分解の指標として





表2 尿中 1MH値別尿中 3MH値
lMH 糖尿病
n3MB 
1 M H <11. 0 * 36 19.0士6.3









* ; 1 MH値の基礎値を11.0μg/mgCrした.





























ASP ASP n n 
36.0+13.2 41 40.5士19.136 1MH< 11.0 * 
(μg/mgCr) 




32.8 + 10.4 87 41.2+12.8* * 67 全員
尿中酸可溶性ペプチ ド(ASP)値と その他の 1~ノ 酸値との相関表5
(μg/mgCr) 
;l MH値の基礎値を11.0μg/mgCrした.


































































































































good (120-140) 5 38.7+6.3 
fair (140-180) 7 49.5+13.4寸'ーl * 
poor (180 -) I 43 41.6+14.3 
区分 n ASP 
発症年齢(歳〉
2以上5未満 18 43.4+8. 一
5以上8未満 14 43.3+14.4 
8以上11未満 22 45.5+13.5 - =ド
11以上 13 34.8+7.7 
催病期間(年)
3未満 19 40.7+10.9 
3以上6未満 29 42.7十 11.0
6以上9未満 12 42.5+17.5 
9以上 7 44.1+10.1 
HbA1c (%) 
excellent (5-6) 28.5 
good (6-7) 2 42.3十6.2
fair (7-9) 19 36.3十8.2 _j I * 
poor (9-) 45 43.5+14.3 
フルクトサミン
(μmol/dl) 
excellen t (200-280) 5 36+7.8 
good (280-320) 6 40.1+9.3 
fair (320-380) 21 38.5十 11.9
poor (380 -) 28 43.7+14.9 














反応 n ASP . 
尿糖 一 9 36.4十9.8
+ 6 38.3十3.3
+ 7 40.7+9.6 
++ 14 40.3+8.1 
+++ 31 41.1+15.0 
尿蛋白 一 11 40.5+13.3 



















fairや poor群の ASP値は有意 (p<0.05) に高値で
あった HbA，c指標の poor群のASP値はgoodやfair


































アミノ酸 不良群 n=26 健常群 n=87良好群 nニ 9
ASP 44.7+16.2 * * 34.3+7.0 32.8+10.4 
3MH(1MH<11) 17.9+7.8 21.5+0.9 17.8+5.1 
アラニン 66.0+31.4 * 59.2+12.1 50.4十17.2
グリシン 256.7+164.3 194.5+43.8 204.8+75.6 
セリン 61.2+17.9 71.8+16.8 62.8+22.4 
* p< 0.05， * * p<0.01 (μg/mgCr) 
良好群(空腹時血糖値<140mg/dl， HbAIC<9%，フルク卜サミン<380μmol/dl)
不良群(空腹時血糖値ミ140mg/dl，HbAlcミ9%，フルクトサミンミ380μmol/dl)
コントロール良好群(空腹時血糖値<140mg / dl， 
HbAlc< 9 %，フルクトサミン<380μmol/dl) とコ
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Noguchi proposed that acid soluble peptides (ASP) in urinary excreta can be applied as an index of 
the protein catabolism of whole body. In order to investigate validi ty of the hypothesis the urinary levels 
3 -methylhistidine (3 MH) ，alanine， glycine and serine were measured in 67 
patients with insuline dependent diabetes mellitus (IDDM) and 65 healthy subjects. The results were as 












1) In the patients with uncontrolled diabetes， the value of ASP was significantly increased compaired 
(44.7+16.2 and 32.8+10.4μg/mgCr) with the healthy subjects. 
i， 
2) The value of alanine was heigher in the patients with IDDM than in healthy subjects. 
3) The values of 3 MH， glycine and serine in the patients with IDDM ¥vere not different from those in 
，jqz 
，-" .1 
the healthy subjects. 
which was proposed as an index of m uscle 4) The value of ASP and that of 3 -methy lhistidine (3 MH) 
?
??， ?





5) There were no relationships between the value of ASP and the duration of diabetes and the relative 
;:yt 
ratio of body weight to standard height in the patients with IDDM. The value of ASP was irrespective 
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